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Abstract
Almost every overview of Myanmar history mentions the 1941 Land Purchase Act of British Burma,
which provided for government acquisition of unfarmed land for distribution to landless cultivators.
Nevertheless, this Act remains understudied. This paper analyses the ideas underlying the Act, and
its intention to mould rural areas. It explores who drove the Act and the discussions around it. I intend
to show that the origin of the Land Nationalization Act after independence was in fact the Land Purchase
Act of 1941.
Facts found here are as follows: The Land Purchase Act（1941）designed on the ideal that the
self-sufficient peasant proprietor was the best match for the Burmese economy, and aimed to reconstruct
rural areas with a co-operative society, which would provide agricultural finance and marketing services
to cultivators. Colonial bureaucrats prepared the Act and elaborated detailed rules on land distribution
under this Act. They were influenced by the idea of the state as a supreme landlord and by Furnivall
thinking or Fabianism.
Saw, who was Minister of Agriculture and forest at that time, hurried to enforce legislation of this
Act. The reason for this was not only his popular appeal as stated by existing studies but also his de-
fence of a rapidly spurred socialistic force and protection of landlords from the deterioration of the ru-
ral economy. Saw adhered to the adaptation of a hire purchase system, giving cultivators landholder’s
rights after a period of tenure on the land. On the other hand, Ba Maw and Mya, who ostensibly op-
























































































































バモーは政権発足から 5ヵ月後の 1937年 8月には土地・農業委員会を設置し、農村部の土地、
金融問題の解決に乗り出した。委員会の座長は、バモーの次に首相を務めることになる GCBA系
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契約は 1年ごとに更新されるのが慣わしであり、小作地をたびたび変更することは開墾当初から知





























































































ボー燃料保留地（Kadonbaw Fuel Reserve）で 1910年代に行われた入植政策である。シッタン・
コロニーと呼ばれたこの入植地では、25人から40人程度の小作信用協同組合（TenancyCo-partner-








































































































































































れる 116議席と特別選挙区（special constituencies）で選ばれる 16議席の計 132議席から成った。
地区別選挙区のうち 91議席が民族を指定しない非民族議席（non-communal seat）であり、残りの
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25議席は各民族に割り当てられる民族議席（communal seat）であった。民族議席の割り当ての内





































































































































































































このような状況の中で、選抜委員会は 1月 25日から 2月 13日までのわずか 3週間たらずで 10
回という異例の強行日程で開催され、2月 14日には報告書を提出した。委員会の開催が当初の予
定より遅れたのは、1939年 12月 15日に 1度集まった際には、聴取した世論の取りまとめが完了
していなかったので、開催は 1940年 1月 11日に延期されたためであった。また 1月 11日の会合
が再度延期されたのは、法案成立後の土地の分配や管理方法についての詳細な計画が分からない限









































































委員会が開催される以前の 1939年 12月 14日付けで、ビルマ政庁に対しても文書として示されて
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